




Since１９６４, the well-known short story“What Bradley owed”has been quoted in the ap-
proved textbook of moral education for elementary school in Japan. In the light of business
management, the story not in the textbook but the original（１９１１）seems to give some insights
helpful for both financial independence and start-ups to general readers as well as students
studying business course. That is what this paper proves. Firstly, we compare the story in the
textbook with the original to focus on the difference between them. Secondly, regarding to
monetary evaluation, financial independence, and so-called two factor（motivation-hygiene）
theory, we critically review the provision i.e. mutual duty to support in Civil Code of Japan
and the philosophy of“the power to live”in the official guidelines for the course of moral edu-
cation. Thirdly, based on the critical review above, we prove that the story original instead of
the story in the textbook is worth treading.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cent entrepreneur: Reynols and White,１９９７）ではなく，懐妊に至る前の（開業の決意に至っ
ていない，または開業準備を意図していない）段階にある者を指している。
ABCモデルによれば，特定の Bのもとで，Cと Aがどのように相互作用したか，が決定的

















したがって，Bが B’に変化する要因は Cの感情面における正の変化である（e.g., Damasio,




象とする先行研究に社会ネットワーク理論（ANT: Actor Network Theory）がある。
たとえば，強弱を伴う紐帯が複雑に混在する社会ネットワークのなかで，社会的資本が束ね
られていく事象の中心にアクターを見出すことができる（Lin, et al.,１９８１; Burt,１９９７; Portes,
１９９８）。アクターは，具体的で個人的な経験（Cope and Watts,２０００）と感情を伴う学習に基
づいて，即興的に社会的資本を束ねていく（Louridas,１９９９; Hmieleski and Corbett,２００８）。
アクターが経験とともに成長していく事象はベンチャー企業の誕生の過程でもある（Tajfel
and Turner,１９８６; Ireland et al.,２００３; Downing,２００５）。その過程それ自体はアクターが事前
に予想できる以上の変化を伴うものであり本質的に統制不能である（Gartner,１９９３; Plowman,
et al., ２００７）。しかもそのような事象は起点も終点も曖昧であり，かつ継続的な性質を帯びて
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